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Belisa y la zapatera o las cadenas de la imaginaci6n
.Para una relectura de los c6digos genericos en dos dramas de
Federico Garcfa Lorca

Los personajes femeninos ocupan un lugar privilegiado en la producci6n
dramatica de Federico Garcfa Lorca. 1

Exceptuando su desconcertante

"leyenda del tiempo," As{ que pase11 cinco aflos y su inconclusa El p1,blico,
donde el enfasis recae sob.re personajes masculinos, el resto de las obras
teatrales del _poeta andaluz ha insistido con marcada frecuencia en la
exploraci6n de subjetividades femeninas.

Existe una notoria intencion en

Lorca de penetrar en Ia psicologfa femenina, siendo esta aproximada desde
dislintas aristas. Destacan, en este sentido, La zapatera prodigiosa y Amor

de don PerlimpUn con Belisa en su jardfn, dentro del teatro temprano del
autor. En el primer caso, Lorca toma el motivo del matrimonio entre un
hombre de edad y una joven, ya popular en la literatura hispana y que
inmortalizarfa Miguel de Cervantes Saavedra en su entremes El viejo celoso .
La protagonista se debate enlre su situaci6n de insatisfacci6n en la vida
marital y su adhesi6n al ferreo c6digo de honor, personificado en el asfixiante

que dirdn de la comunidad, siempre en vilo, espiando por el ojo de la
cerradura o por la ventana, recordando a la zapatera su irreversible condici6n
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de casada y sus consiguientes deberes conyugales. La fantasfa sera, en este
caso, la unica posibilidad de sobrevivir al encierro en el reducido espacio
domestico de la protagonista.

La joven Belisa, en el segundo drama

mencionado, se encontrara en similar situaci6n, casada con un hombre mucho
mayor que ella; sin embargo, esta ira mas lejos que la zapatera y osara
desafiar el c6digo de honor, recurriendo al amor sensual como salida a los
lfmites impuesios por el matrimonio.

La exploraci6n de la psicologfa femenina alcanza en la trilogfa de las
tragedias rurales esa sutileza tan caracterfstica del genio creador de Federico
Garcfa Lorca. Aprisionada por rivalidades familiares y por un matrimonio
arreglado a base de lo material, la Novia de Bodas de sangre se compromete
a casarse con el Novio, aun cuando su pasi6n la arrastra irreversiblemente
hacia Leonardo. La protagonista de Yenna cifra la Felicidad conyugal y el
sentido de su propia existencia en el deseo irrealizable de procrear,
rebelandose inutilmente contra su esterilidad y llegando incluso a asesinar a
su marido. Finalmente, el sometimiento de las hijas en La casa de Bernarda
Alba conligura un espacio opresivo que desencadenara la tragedia, al

oponerse Adela a los designios de su madre, desafiando asf su autoridad y la
de los valores morales de la sociedad a la cual 6sta encarna.

40

Como podemos observar,. las herofnas lorquianas se encuentran, en
general, en situaciones de sometimiento y opresi6n, contra las cuales
decidiran entablar algun tipo de confrontaci6n. Existe en el drama de Lorca
esa insistente motivaci6n de mostrar con agudo sentido crftico la situaci6n de
dominaci6n a la que se ve expuesta la mujer.

No pocos estudiasos han

subrayado precisamente este aspecta, apuntando incluso el hermanamiento de
Lorca con· el sexo femenino . Paul Binding asf lo alirma, y llega a postular
que la camprensi6n y defensa de la mujer por parte del dramaturgo se debe
fundamentalmente a la homosexualidad de este. 2 Julianne Burton celebra el
supuesta realismo psical6gica de las indagaciones que hace el dramaturga en
la contlictiva polftica del sexo1 y Brenda Frazier, en su extenso analisis de
las mujeres en el teatro de Lorca, sostier.e que:
Esta mujer (la de Lorca) grita dolorosamente ante la pena de vivir
que se serrieja unicamente a la pena de dar a luz y que representa
en letras mayusculas la lucha constante de Garcfa Lorca frente a
la vida. 4
El alzamiento de la vaz de protesta de Garcfa Lorca ante las
arbitrariedades a las que se ven sujetas las mujeres es indudable, coma
tambi6n lo es el intento desesperado y generalmente infructuoso de trascender

f

ese sometimiento par parte de las protagonistas.

En tales candicianes, la

relaci6n amorosa autentica resulta un imposible; es notable que entre los
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personajes existe una marcada incomunicaci6n, retlejo de relaciones
puramente ficticias y no pocas veces impuestas, en las que no hay espacio
para el sentimiento o en las que este no es correspondido. Recordemos a la
zapaterita, casada por necesidad material, y a su esposo quien fue inducido
al matrimonio por su hermana. 0 a la desafortunada Yerma, casada con Juan
porque "me lo dio mi padre y yo lo acepte, "1 mientras que fue con Vfctor
con quien lleg6 a sentir el deseo, ese temblor q~e le entr6 en la adolescencia
y le hizo sonar los dientes. 6 Cuando el amor parece existir verdaderamente
entre los personajes, como en el caso de la novia y Leonardo en Bodas de

Sang re, este no Bega jamas a materializarse. Sin descartar las reminiscencias
proustianas que Frazier encuentra en la visi6n amorosa de Lorca, 7 es
innegable que la frustraci6n del sentimiento, la no correspondencia o la ·
absoluta inexistencia de este apuntan directamente a las desigualdades
engendradas por el orden simb6lico imperante, en que para la mujer "no hay
mas que dos extremos: o monja o trapo de fregar. .. . "8 De este modo, la
represi6n del deseo en los personajes femeninos se convierte en una constante
(exceptuando, en principio, el caso de Belisa en Amor de don PerlimpUn),
seguida de (lo producida por?) la frustraci6n conyugal.
Ahora bien, aunque. es innegable que la se11sibilidad de las herofnas de

42

Lorca les permite a estas percibir precisamente las injusticias de ese orden de
dominaci6n al que estan sujetas, esto opera s61o a nivel de sentimiento de
impotencia, puesto que, tal como seiiala La Poncia en La casa de Bernarda

Alba, "la que no se conforma se pudre llorando en un rinc6n. "9 Aun cuando
las protagonistas se rebelan, lo hacen desde una posici6n puramente
individual, como respuesta al sistema en cuya perpeluaci6n ellas mismas
ejecutan sus acciones . Lorca no parece plantear en su teatro las- bases o, al
menos, la posibilidad para una reinterpretaci6n de una identidad social de la
mujer. El se lamenta, a traves de sus personajes _femeninos, de la forma de
codificaci6n existente, queja hecha desde presupueslos tra~icionales acerca de
la mujer, lo cual dificulta cualquier tipo de replanteamiento acerca de la
polftica de los generos. En efecto, Adela encarna la pasi6n , la irracionalidad
y el instinto, llegando a desafiar el cerrado cfrculo social que la ahoga,
dispuesta a ponerse la corona de espinas que llevan las queridas de los
hombres casados, con tal de que Pepe vaya a verla cuando le venga en gana .
Mariana Pineda y La Novia definen su propio ser a traves de otro, el
hombre. La misma Belisa abandonani su recurso al amor carnal para vi vir
aferrada a su fantasfa con un personaje ideal, a partir del cual su propia
existencia podra adquirir sentido.
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Esta tensi6n entre una clara intenci6n de protesta ante el desigual y
abusivo sistema de diferencias sexuales, por un lado, y la vision tradicional
de la mujer, por el otro, informa la mayor parte de la producci6n dramlitica
de Federico Garcfa Lorca. Ello es particularmente evidente en dos obras que
pertenecen a la producci6n temprana del dramaturgo: Amor de don Perlimp/{n

con Belisa en sujard{n y La zapatera prodigiosa. Ademlis de la similitud en
el motivo temlitico seiialado anteriormente, parece existir entre ambos dramas
una continuidad en la exploraci6n de distintas facetas de la psicologfa
femenina frenle al rfgido c6digo de honor impuesto a la mujer. Mlis aun, a
pesar de que el desenlace de ambas obras es notoriamente disfmil, las
premisas sobre las cuales se elabora la acci6n que conduce al clfmax y a la
resoluci6n de Io dramatizado son blisicamente las mismas, y apuntan a esa
concepci6n tradicional de la mujer antes mencionada.

Delisa ante el castigo premonitorio de la fidelidad eterna

Amor de don Perlimp/{n con Be/isa en su jardfn, drama organizado en
cualro cuadros, 10 se centra en el matrimonio entre Perlimplfn, un hombre
tfmido de cincuenta afios, que ha vivido sumergido en sus lecturas, y la joven
y sensualmente bella Belisa. El protagonista no se casa por amor, sino para
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complacer a su criada Marcolfa, quien desea que su amo quede al cuidado de
alguien al morirse ella. Tampoco Belisa se casa por amor, sino a sugerencia
de su madre, quien ve en el enlace la posibilidad de obtener riquezas. Sin
embargo, al vestirse Belisa para la boda, Perlimpifn la espfa por la cerradura
y se enamora de ella, sentimiento que no seni correspondido; por el
contrario, l_a protagon_ista recurre a la infidelidad, lo cual es percibido por su
marido.. A modo de soluci6n ante el problema, Perlimplfn trama un plan que
consiste en la creaci6n de un amante imaginario, el hombre de la capa roja,
el cual debeni enamorar a Belisa mediante el discurso epistolar. Intrigada,
Belisa cae en la trampa y cuando su pasi6n llega al punto culminante,
Perlimplfn planea un encuentro ·entre los amantes en su propio jardfn, donde
proced~ a asesinar al sujeto de su invenci6n, lo cual consiste en su propio
suicidio. Antes de morir excla_ma que Belisa tiene por fin un alma.
Si bien el t6pico resulta aparentemente sencillo y el motivo del
casamiento entre seres de edad dispareja no es nuevo en absoluto, la
interpretaci6n de la obra presenta sus inconvenientes, puesto que abunda en
ambigiiedades.

El espectador debe adivinar aquello que se dice sin ser

realmente expresado y, todavfa mlis, debe proyectar en su imaginaci6n lo que
pudo haber pasado en la noche de bodas, crucial para el desarrollo futuro de
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la acci6n y, por ende, para la comprensi6n del drama . La crftica ha seiialado
con insistencia ese elemento ambiguo como constitutivo de Amor de Don

Perlimp/(11 y muestra evidente de la dificultad de acceso que ello presenta es
la serie de interpretaciones contradictorias que ha suscitado la obra. John
Lyon ha enfatizado la importancia de esta faceta explorada por Lorca en la
obra en cuesti6n, aseverando que:
This removal of empathy and realism gave Lorca greater freedom
of expression and a wider range of subject matter. He was able
to deal with themes which, with naturalistic treatment, would have
created a scandal on the stage and riots in the theatre. 11
Aunque sea cuestionable la opini6n de Lyon acerca de que esa tecnica
lorquiana apunta a. que la audiencia vea mas alla de los confines impuestos
por la moralidad burguesa y confronte los problemi,ts ·propuestos en la obra
con ojos despojados de prejuicios, es importante rescatar ese enfasis de Lorca
en la exploraci6n de una tecnica dramatica qominada por la ambigiiedad. En
ese espacio abierto por la incertidumbre, frecuentemente se ha analizado la
obra a partir de don Perlimplrn, personaje que supuestamente evoluciona
hacia el descubrimiento del amor y del erotismo, los cuales sublima en el acto
mismo del suicidio. Jimenez-Vera subraya al respecto que cualquier motivo
egofsta que hubiera actuado como constitutivo de la uni6n entre los
protagonistas se disuelve ante el hecho crucial del enamoramiento de don
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PerlimpHn. 12 El mismo Echeverrfa, en su agudo estudio del espacio interior
en Amor de don Per/imp/(n enfatiza que la obra es el drama de un individuo
en una busqueda obsesiva de su propia identidad. 13 Culminando esta lfnea
de amUisis, Lyon, en una descripci6n de la escena final de la obra que no
impedirfa aceptar una especie de hermanamiento espiritual entre el monigote
Perlimplfn y el jorobado Quasi~oclo de Vfctor Hugo(!), llega a alirmar que:

... he (PerlimpHn) is speaking as himself and Belisa, knowing this,
offers herself to his embrace. It is at this moment that Perlimplfn
achieves his "impossible dream," Belisa's bocly, and Belisa
discovers a love that transcends the bocly. ll can, of course, only
be so since death immediately freezes or eternalizes the
moment. 14
Hasta aquf el sublimad'o espfritu de nuestro personaje. Sin embargo,
ique ocurre con Belisa?

La participaci6n de Belisa en ·1a obra es

generalmente analizada en funci6n de lo que expresa Lyon en el pasaje
anteriormente citado: la supuesta evoluci6n de la protagonista desde un
. interes puramente personal de ·satisfacci6n carnal del deseo hacia una
espiritualidad caracterizada por su capacidad de am.ar, gracias a la
intervenci6n de Perlimplfn y de su amante ficticio. · Es importante destacar ,
en este sentido, que Belisa no responde, en principio, a la tipologfa de las
herofnas lorquianas. · Ella manifiesta un nolorio interes er6tico y sexual y ha
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decidido, en oposici6n, por ejemplo, a la zapatera prodigiosa, desafiar el
c6digo de honor, siendo infiel a su esposo. El problema reside en que este
ha convertido a Belisa en objeto de su deseo.

El despertar er6tico de

Perlimplfn tiene lugar al final del cuadro primero, cuando observa a la
sensual Belisa desde el balc6n, tras haberse acordado el matrimonio entre
ellos. El personaje alude a su sed y necesita que Marcolfa le aclare que es
lo que le esta ocurriendo. i,lndicio de su primera erecci6n, como ha afirmado
Echeverrfa? 15

La ambigiiedad de Lorca al respecto deja la respuesta en

suspenso; de todos modos, es claro que el personaje ha sufrido un cambio
que preludia la tragedia:

"iSeni capaz de estrangularme? 1116 llegara a

preguntarse Perlimplrn en ese momento. El acrecentamiento de su deseo tras
espiar a Belisa por el oj~ de la cerradura cuan<lo se vestfa de novia, sumado
a la aparente inactividad sexual entre los c6nyuges (tras la noche de bodas,
Perlimplfn se echa de la cama y va vestido con casaca) y a la infidelidad
apuntada por los cinco balcones abiertos y los cinco sombreros debajo de los
mismos, despiertan la imaginaci6n del protagonista. Vendra luego el plan
urdido, el enamoramiento de Belisa y la tragedia final, representada por el
suicidio. iDebe interpretarse todo este desarrollo, incluida la afirmaci6n final
de que
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II

jBelisa ya tiene un alma! 1117 como el crecimiento de ella hacia una

forma mas integral y· espiritual de comprender el amor? Y, en relaci6n a este
interrogante, l,qu6 significa la entrada del falaz hombre de la capa roja en la
vida de la protagonista? En su escueta referencia a la obra Frazier acierta al
indicar que, "El (Perlimplfn) triunfa porque su imaginaci6n exige que Belisa
siga buscando al joven de la capa roja, ideal que nunca se lograra . " 11
De algun modo, la mujer debe ser reposicionada y, en las manos del
director de la historia inventada, Belisa se convierte en un mero objeto que
. debera ser puesto en su silio. · Si ha desafiado las reglas sociales, debera
pagar por ello. El mismo Perlimplfn, advertira a Belisa que, asf como le ha
ayudado a querer al joven de la capa roja, " . .. ahora le ayudar6 a llorarlo . " 19
Y es 6sa la idea que se desprende de la escena final, en la cual Belisa es
abandonada en estado de perplejidad, llamand_o al ser inexistente que su
marido ha inventado y del que ha logrado que ella se enamore . El supuesto
crecimiento espiritual de Perlimplfn, su busqueda y afirmaci6n de la
identidad, lo llevan al suicidio. La satisfacci6n de su ·deseo, imposible en el
dominio del contacto sexual, es buscada en la venganza . En su profundo
analisis psicoanalftico de tres obras de Garcfa Lorca, Allen apunta
precisamente a la posibilidad de esta interpretaci6n del suicidio de P~rlimplfn ,
aseverando que, " .. . he (Perlimplfn) imagines her reduced forever to a
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nocturnal fantasy embittered by the suicide that she witnessed .

He will

inspire in her a very satisfying survivor guilt. "20
Es en este sentido como deben ser interpretadas las declaraciones del
mismo Lorca sobre Perlimplfn, cuando expresa que, "Don Perlimplfn es el
hombre menos cornudo del mundo. Su imaginaci6n dormida despierla con
el tremendo engano de su mujer; pero 61 luego hace cornudas a todas las

mujeres que existen. "21
Ello es comprensible si se percibe que cualquier modo de interpretaci6n
y satisfacci6n del deseo fuera de los canones ,tradicionales es negado a la

mujer en el drama. Ella debe recibir el castigo "merecido" por su acci6n.
i,Ironiza Lorca esta situaci6n, apelando a otra visi6n de la realidad que
trascienda esa mentalidad burguesa mencionada anteriormente? Es esla una
hip6tesis diffcil de sostener, si se tiene en cuenta que se niega a Belisa
cualquier tipo de salida a su encierro. Ella debe enamorarse y, por ende,
definirse por ese amor abstracto.

El supuesto crecimiento espiritual de

Perlimplfn se produce, precisamente, en detrimento de la sexualidad de su
esposa, como negaci6n de la misma. Es notorio que, cuatro siglos antes,
Cervantes habfa lidiado con el niismo t6pico, satirizando a trav6s de su
entrem6s El viejo ce/oso, la hipocresfa de una sociedad tolerante de la
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infidelidad "mesurada" acorde a las apariencias, pero otorgando una salida
a la protagonista aun dentro del cfrculo opresivo de su matrimonio.

Esa

posibilidad es, indudablemente, negada a Belisa. El mentado "crecimiento
espiritual" de la protagonista implica para 6sta aceptar su lugar que,
paradojamente, es un no-lugar, y que Luce Irigaray ha denunciado, en cuanto
a la conceptualizaci6n del espacio femenino dentro del patriarcado, coma el
"sexo que. no es uno: "22 la mujer coma carencia, reflejo (incompleto) del
hombre, destinada a la busqueda infructuosa de su afirmaci6n y que tan
pat6ticamente ilustran las ultimas palabras de Belisa: "Sf, sf, Marcolfa, le
quiero, le quiero con toda la fuerza de mi carne y de mi alma. Pero ld6nde
esta el joven de la capa roja? .... Dios mfo. i,D6nde esta?" 23

Fantasia y sujeci6n en La zapatera prodigiosa
Aunque las ultimas palabras de la desdichada Belisa no vaticinan un
futuro muy promisorio para ella, la obra termina justamente allf, en el
momento del choque emocional que ha representado para el personaje el
desenlace de la tragedia.

De algun modo, el plan de Perlimplfn ha sido

exitoso, no precisamente porque su esposa haya evolucionado hacia el
verdadero amor, abandonando por ello su manera "puramente corporal y
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egofsta" de comprenderlo, como han insistido muchos, sino porque, habiendo
sido conducida a esperar un futuro colmado de gratilicaci6n er6tica, se ve
vfctima de un intento de traumatizaci6n al ser expuesta al horror final del
suicidio. Es en este sentido que Allen se reliere al sentimiento de culpa que,
infligido a Belisa, produce algun tipo de satisfacci6n en Perlimplfn,
ingeni.indose asf este la manera de sobrevivir aun despues de la muerte. Tai
como Marcolfa exclama al final de la obra, su amo ya puede dormir
tranquilo, puesto que no ha muerto completamente, al menos en la mente de
su esposa. De algun modo, La zapatera prodigiosa, aunque estrenada tres
aiios antes que Amor de don Perlimplfn, viene a presentar una continuaci6n
al planteo de esta temiitica. Datos extrafdos del minucioso estudio realizado
por Margarita Ucelay24 y de las bases crono16gicas para el estudio de Garcfa
Lorca presentado por Marie Laffranque25 sugieren que el autor trabaj6 en
la composici6n de estos dos dramas en forma paralela entre los aiios 1924 y
1929. Las facetas exploradas en am bas obras muestran a las claras el interes
en ahondar en la psicologfa de la mujer, aunque ello sea hecho desde
presupuestos nada alentadores para la delinici6n del espacio femenino.
Belisa es abandonada por el autor, como dijimos, en el momento de la
tragedia. El interrogante sobre si Perlimplfn tendra delinitivamente exito en
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el futuro, haciendo vivir a su esposa eternamente aferrada a un ideal
inalcanzable, queda sin respuesta en el texto.

La realidad vivida por la

zapaterita vendra a aportar luz sobre este interrogante. La historia de esta
nueva herofna de Lorca es la del refugio en la fantasfa. Ella tambien tiene
sus "j6venes de la capa roja," que llenan el espacio vacfo dejado por su
matrimonio con un hombre mucho mayor que ella, con quien se ha casado
s61o por .necesidad material. Pero _lo curioso es que la zapatera no representa
s61o la situaci6n de aquellas unidas a hombres de mas edad. El mismo Lorca
declara que su protagonista "no es una mujer particular, sino todas las
mujeres ... " y que:

La Zapatera lucha constantemente con Ideas y objetos reales
porque vive en su mundo propio, donde cada idea y cada objeto
tienen un sentido misterloso que el/a misma ignora. No ha vivido
nunca ni ha tenido novios nunca mas que en la otra oril/a, donde
no puede ni podra nunca l/egar. 26
AJ)ora sf podemos augurar mas concretamente el futuro de Belisa. Si
la zapatera ha de vivir aferrada a ese ideal inalcanzable, ideal que, por su
parte, es compartido, segun el autor, por todas las mujeres, ya que la
zapaterita encarnajustamente a todo el sexo femenino, entonces la historia de
Belisa es justamente eso:

el aprender a ser mujer, a sentir como mujer.

jVaya problema! si consideramos que la historfa de esta nueva protagonista
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de Lorca es la de la queja contra un sistema patriarcal contra el que ella alza
su voz, para terminar en una flagrante apologfa del mismo al adherir
ferreamente a su c6digo de honor y admitir, aun despues de ser abandonada
por su esposo, que, "una mujer casada debe estarse en su sitio como Dios
manda ... decente fui y decente lo sere. Me compromelf con mi marido. Pues
hasta la muerte. " 27
El modo de autoafirmaci6n de la zapatera se da a traves de la defensa
de ese c6digo de honor, que involucra la sujeci6n de la mujer. A pesar de
enfatizar que quiere hacer su santa voluntad, trascendiendo as( el personaje
uno de los mitos femeninos mas frecuentados por la literatura, cual es el de
la pasividad de la mujer, lo que termina haciendo la protagonista es adherir
a una identidad que le es impuesta por la moralidad de su sociedad.
Tampoco el espacio forjado por la fantasfa significa una salida a su situaci6n
de dominada. Su "joven de la capa roja" adquirira, mientras este junto a su
marido, la fisonomfa de Emiliano, montado en una jaca negra, llena de borlas

y espejitos, con una varilla de mimbre en su mano y espuelas de cobre
reluciente. Su fantasfa, lejos de significar, aunque sea a nivel ideal, algun
tipo de trascendencia a su situaci6n, evoca, indefectiblemente, un prototipo
de hombre dominante, latigo en mano incluido. Cuando su esposo deje la
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casa, ella recurrira a trocar la imagen de Emiliano por la de su propio
zapatero, atribuyendo a 6ste las cualidades antes fanteseadas con repecto al
otro. Y cuando deba sufrir los embates de los hombres que la rodean, los
rechazara en6rgicamente, arguyendo que "nunca se rinde la que, como yo,
esta sostenida por el amor y la honradez . "_28 Una vez de regreso a casa, el
marido s61o revelara su identidad, quitandose el disfraz que oculta su
verdadero rostro, al convencerse de que su esposa tambi6n puede fantasear
con 61. S61o entonces el zapatero reconocera que esa mujer, a la que habfa
acusado de falta de sentimiento, tiene, en realidad, "mas sentimiento que
yo. "29 Evidentemente, el zapatero ha podido comprobar que las fantasfas
de su esposa son eso y nada mas; en realidad, no representan un peligro para
su "integridad moral" frente al que diran, que tanto peso tiene en esta obra.
Una vez que compruebe que su esposa, como mecanismo de defensa ante una
sociedad que la condena, se ha refugiado en la imaginaci6n de un marido
ideal, tan inexistente como los supuestos pretendientes de los que ella solfa
hablar, entonces y s61o entonces decidira re.velar su propia identidad.

La

zapatera ya no significa un peligro para su rol dominante . En realidad, nunca
lo ha constituido, pero reci6n ahora 61 puede llegar a comprobarlo. Es por
ello que el zapatero resuelve quedarse y no, como afirma Lyon, porque su
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mentalidad ha cambiado y esta dispuesto a enfrentar, junto con su esposa, la
presi6n impuesta por la sociedad. 30 No olvidemos que, al final de la obra,
es s6lo ella la que grita que ahora son dos para defender su casa: ella y su
marido. El zapatero no articula palabra. Para 61 basta la confirmaci6n de
que las fantasfas de su esposa son s6lo eso, simples fantasfas y que no
significan un peligro real en cuanto a su posici6n social.

Denuncia sin cambio: autor y personajes en una misma trampa
Abordar el t6pico del espacio de la mujer en el teatro de Lorca es
hablar de denuncia; ello es indudable . Sus mujeres se quejan, a veces a
gritos, contra un sistema que las oprime. Lorca se hace eco, hasta cierto
punto, de la sensibilidad femenina y tal vez por ello rompe con ciertos
prototipos literarios, como el de la sempiterna pasividad de la mujer. Sus
herofnas demuestran, en general, un gran potencial de rebeldfa. La crftica
se levantara contra los matrimonios arreglados, contra la libertad de los
hombres frente al enclaustramiento de la mujer, contra la represi6n del deseo
sexual, en fin, contra las presiones de una moralidad hip6crita que se erige
en juez de la "honradez" de la mujer, pero que somete a 6sta a los embates
donjuanescos de quienes la rodean.
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El caso del alcalde, en La zapatera

prodigiosa, es tal vez uno de los ejemplos mas evidentes de crftica contra esta
realidad.
Garcfa Lorca no logra, sin embargo, ni dar salida a sus personajes
femeninos ni plantear un modo de subjetividad fuera de lo ya codificado.
Como agudamente ha senalado Materna, " ... Lorca limita necesariamente la
significaci6n

polftica

y

psicol6gica

de

sus

personajes

femeninos .

Desenmascara la sociedad pero no expone sus imagenes femeninas de origen
masculino. "31
El caso m.is patente de esto est.1 representado, tal vez, por Adela en La

casa de Bernarda Alba, quien arrebata y parte en dos _el bast6n de su madre,
sfmbolo de la represi6n de una sociedad autoritaria y patriarcal de cuyos
valores Bernarda es portadora, para gritarle automaticamente que en ella no
manda nadie m.is que Pepe.

No hay, pues, un intento de definici6n sino

dentro del modelo impuesto- por el patriarcado, ante cuya opresi6n las
protagonistas alzan su voz y al cual terminan adhiriendo. Es este, tambien,
el caso de la zapatera, fabuladora de fantasfas con hombres ideates pero
aferrada a los valores de una sociedad que ella misma acusa de convertirla en
trapo de fregar.

La imaginaci6n, lejos de sugerirle algun modo de

replanteamiento de su subjetividad dentro del patriarcado, la traiciona al
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punto de delinirla en funci6n de seres imaginarios , los cuales terminan
yuxtaponiendose a la imagen idealizada de su esposo . Finalmente, el proceso
de Belisa es inverso, pero culmina en la misma visi6n de lo femenino: mujer
infiel, entregada a una forma no convencional de satisfacci6n del deseo, debe
aprender a comportarse como sus pares y, para ello, contara con su
imaginaci6n y la del Perlimplfn "enamorado," quien puede dejar su mundo
tranquilo, puesto que vivira para siempre en la mente de las Belisas, las
zapateras, las Adelas y Martirlos como "milo, para parafrasear a nuestro
autor, de nuestra pura ilusi6n insatisfecha. "32

Adrian Pablo Massei
University of Iowa
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NOTAS

1 Todas las referencias a los dramas del autor corresponden a sus Obras

comp/etas, (Madrid: Aguilar, 1967), excepto Amor de don Perlimp/fn con
Belisa en sujardfn, en que se seguini el texto de CATEDRA, Madrid, 1990,
editado por Margarita Ucelay .
2 Paul Binding, Lorca. The gay imagination (Londres: · GMP Publishers,
1985).
3 Juiianne Burton, "The greatest punishment: female and male in Lorca ' s
tragedies," Women in Hispanic literature: icons and fallen idols, ed. Beth
Miller (Berkeley: University of California Press, 1983) 259-79 .
4 Brenda Frazier, Mujer en el teatro de Federico Garcfa Lorca (Madrid :
Playor, 1973) 22.

5 Lorca, Obras comp/etas 1290.
6 Lorca, Obras completas 1289.
7 Brenda Frazier, op. cit., 76-7.
8 Lorca, Obras comp/etas 932 .
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9 Lorca, Obras comp/etas 270.
10 Mientras que la mayoda de las ediciones de la obra dividen a esta en un
Pr61ogo y un Acto Unico en Tres Cuadros, Margarita Ucelay sostiene que
Lorca hizo una correcci6n en la portada de su versi6n final, convirtiendo al
Pr61ogo en Cuadro Primero ya los siguientes en Segundo, Tercero y Cuarto,
olvidando luego reproducir el _cambio en el texto.
11 John Lyon, "Love, Imagination and Society in Amor de don Perlimplfn
and La zapatera prodigiosa," _Bulletin of Hispanic Studies 63 .3 (July 1986):
237.
12 Arturo Jimenez-Vera, "Don PerlimpHn's Poetic Inspiration," Garcfa Lorca

Review 5.2 (Fall 1977): 104-13.
13 M.B. Echeverrfa, "The Inner Space in The Love of Don Perlimplfn and

Belisa in His Garden," Romanic Review 73.l (January 1982): 99.
14 Lyon 239.
15 Echeverrfa 105.
16 Lorca Amor de don Per/implbr, 259.
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17 Lorca, Amor de don PerlimpUn .287.
18 Frazier 104.
19 Loi-ca, Amor de don PerlimpUn 285.
20 Rupert Allen, Psyche and Symbol in the Theater of Federico Garda Lorca
(Austin: University of Texas Press, 1974) 97.
21 Federico Garcfa Lorca, en Arturo Jimenez-Vera, "Don Perlimplfn's .. ."

104.
22 Luce Irigaray, Ce sexe qui n 'est pas un (Paris: Minnuit, 1977).
23 Lorca, Amor de don PerlimpUn 289.
24 Margarita Ucelay, introducci6n, Amor de don PerlimpUn con Belisa en su
jardfn (Madrid: CATEDRA, 1990) 9.
25 Marie Laffranque, "Bases cronol6gicas para el estudio de Federico Garcfa
Lorca," Federico Garcfa Lorca, ed. Ildefonso-Manuel Gil (Madrid : Taurus,
1975) 421-69.
26 Federico Garcfa Lorca en J.M. Aguirre, "El llanto y la risa de la zapatera
prodigiosa", Bul/erin of Hispanic S111dies 58.3 (July, 1981): 247. (enfasis
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agregado).
27 Lorca, Obras comp/etas 942-3.
28 Lorca, Obras comp/etas 974.
29 Lorca, Obras comp/etas 976.
30 Lyon 244.
31 Linda Materna, "Los c6digos genericos sexuales y la presentaci6n de la
mujer en el teatro de Garcfa Lorca," Estelas, laberintos, nuevas sendas, ed.
Angel G. Loureiro (Barcelona: Anthropos, 1988): 268.32 Federico Garda Lorca, en I .M. Aguirre, "El llanlo y la risa .. . :" 241.
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